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MODELLI RETORICI IRA PREDICA E ROMANZO:
L'ESEMPIO DI ANTON GIULIO BRIGNOLE SALE
Quando la preoccupat1ss11na Agnese decise di informarsi sulla
data di rientro di fra' Cristofaro, il confratello Galdino le rispose:
Eh la mia donna! lo sail padre provinciale; se lo sa anche lui. Quando un
nostro padre predicatore ha preso il volo, non si puo prevedere su che ramo potra andarsi a posare. Li cercan di qua, Ii cercan di la: e abbiarno conventi in tutte
le quattro parti de! mondo. Supponete che, a Rimini, il padre Cristoforo faccia
un gran fracasso col suo quaresirnale: perche non predica sempre a braccio, come
faceva qui, per i pescatori e i contadini: per i pulpiti delle citta, ha le sue belle
prediche scritte; e fior di roba. Si sparge la voce, da quelle parti, di questo gran
predicatore; e lo possono cercare da ... da che so io? E allora bisogna mandarlo 1•

Le parole di fra' Galdino offrono mareriale per piu osservazioni.
appiarno che fra' Cristofaro e un predicatore di qualira: 'gran predicarore che presenta 'fior di roba '· che scrive le sue prediche per il
pubblico di citta, oppure improwisa per quello di c.ampagna, 'pescaror:i e contadini; che il suo none un caso isolaco anzi i p.reclicarori sono in molti, e sono richiesti ovunque - «Li cercan di qua, li cercan di
la»-, e che ovunque ci sia la richiesta uno di loro dovra andare.
La pagina di Manzoni inquadra con inretica precisione la situazione dell'oratoria sacra post-conciliare. Proprio neJ periodo in cui si
sviluppano le vicende degli eroi manzoniani, l'oraroria sacra - di cui
sappiamo fra' Cristofaro e. eccelleme esponente - acquista uoa parte
rilevam:e nella vita civile delle citta italiane. In molti casi supera lo spazio sacro e conguista le piazze; si confonde (con preoccupazione dei
piu atrenti religiosi) con l'orazione accadernica, con la commedia; diventa in breve iJ genere di produzione leneraria piu diffuse, con decine e decine di raccolre di quaresimali ancora oggi a rescimoniare ii suo
successo nelle maggiori biblioteche italiane2 . L'aggettivo 'letterario' a
1
A. MANZONJ, I Promersi Sposi, a cura di E. RAIMONDI e L. BOTTONI, Principato. Milano
1988,cap. 18,p. 402_
2 Cfr. L. BOLZONI, Le Junzioni de/la prosa Ora/aria e prediche, in Letteratura italiana.
Einaudi, Torino 1984, pp. 1041-1074. Vedi anche R. ARruGONI, E/oquenza sacra italiana de/ .reco-
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proposito dell' oratoria sacra puo creare sospetti ma la ragione di quest'uso apparira evidente nel prosieguo. Per ora basti osservar~ 1' esistenza di prediche scritte per 'i pulpiti delle citta' come scriveva Manzoni3, per placee cioe rice,nure intellettual.mente piu esigenti, contrappasce a quelle ·a braccio' per le meno raffinate platee di campagna a
con.fe.rma di tm em pre presence ideale di decorum - cioe di abilira di
adattamenco delle parti del discorso , e delle idee, al pubblico - che
affonda le sue radici, per la predicazione in volgare, nel TrecentoJ.
L' oratoria sacra secentesca nasce dalla Rhetorica Ecclesiastica accettata dal Concilio di Trento. La crisi della cristianita rivelo l'importanza dell oratoria sacra qaale prima arma ne.Ua bauaoha de.Ila Chiesa
milirance contra lo cisma proresrame cosicche la predicazione sub1
cambiamenti rispetco alla medievale Ars praedicandi. I nuovi bisogni di
dife a - e quru,do po sibile di contrattacco - della Chie a co □ u:o i ri formacori. prm ocarono 'l'eclisse dell'; l;-s praedicandiin favore di quesco
nuovo modus ope1·tmdi ufficializzam daJ Concilio. La predicazione fu
quindi enorrnemenre riva1ucata e consideraca cruciale per il conrrollo
dd territorio. Ancora prima dello cisma la Chie it ave, a faticosamente
riconosciuto che la predicazione era mal condotta da acerdoci, &ati o
a.11.che lai.ci spesso impreparati che usavano ii pulpico per artacchi pe.cscmali minacce ai [edeli, elaborazioni u rischiose questioni teologiche
attacchi alla gerarchia. I serrnoni dovevano essere modificati ma soprattutto, in un genere caratterizzato da gelosa irnmobilita nei secoli,
doveva essere modificata 1' attitudine mentale dei nuovi predicatori5. I
lo XVII , Desclee, Lefevre & C., RomR l 906; E. SnN'nNI, L'elQ'{uc11::.a italia,:a Jal amcilio triden11no ai ,iostri giorni. Gli oraton J.lr.rt. ,tndron , Palermo l 923 ; I) Dr Cl:s11RE, La n·foa ddft: ar,a/()..
gic. I ca11011i delta prcdicazzo11i- r1dl'J:,1/fa JeJ Su1«1uo. in l.Jnglla tr.idiu'o11e n~•ulAziom!. Le Chiem:
el,;, conumica:io11e socialc, a ,IJrn di L FOl!M tt;,1111 e D . D1 CESARE, M:iric:u:i , Ge.oova 1989.
I Munzoni "vcvu uffronuno la que;tione, con nwho piu tr::isporto, nel Fermo e Luc10.
R,lc\!ova gli s[orzi dr Federico Bmromeo e di E'aok, egneri ncl fromeggi:ir~ l'ignor:!llz~ del pnhbhco :1 c::ui si r1volgeva110. Chi oscob de"c posscdc.re almcno pnss1v8mcnte le-sces,;e nbUita Lin •
)<L1imche dd pa dru1te . M ~• Federico v1-vev,1 «in temp i di somm11 , Unt\'ersale ignoranz:1, c di fo.lsn e
vnlga re sciemm» (frmm ,: Gcr.J, in TuttL' /,· vpere, a cura di A_ ( HJARJ. F. GHIBALBERTI, '1oadudori . Mi!Jno l'IH [1968],ll, tomo 3. P- 318) cost come egneri -« ... veggasi dalle predlche
del Segaeri chc opinioni egli dovevn rlisrrugg.:rt, in che sfem d'idee egli dovevu srdg:nere J ~uoi
rrn,zzL .. » (p . • 19) - ed cntrnmhi uvrebbero invidinco, scrlve ii nosuo, ii pubblico di Bossuet,
rnolro piu pt'epara;o ad accoglicre veritii enza fon.amre [ogichc <! linguisriche.. ln reallil, fin doll'elabornzione delle a,,,,_r predica11di i manuull non si.,ddividc,vano i gcneri s·econdo lo scope ma
secoodo il-pubb.lito u cu i ii pn:dicatore si claveV!l rivolger~. Nd Fffma e l.m:111 lllfan'r.oni porw.va
ii suo rugioMrC u considerare cliffercn-zc cu,lrurall n,12ionali, esplicimte nclle diverse consuerudini
linguisache. Quesm vi.1 i: lasci3t:1 oderenei_Promcui SJ?OS:' (per riapparire ln seguito, ncgli scritti
sulln lingua ) cosl corm: Cildmono le orazioni funebri IP· 332) c:, cun 11ccortu m<lnifesmzione di
J >COtimemo. il paneg.irico per ii C11tdinale (pp. 410-~ lJ ). Su qucsti pumi cfr. S. NIGRO. La tab11c•
clm·ro di Dr11T Lwwder, Einnudi, 1orlno 1996, p p, 105- U6.
J Cfr. C Daa'.JKNO. G,rmi,11110 d.~ Pisa " f'ar.tica pradic,;:zimre ro!gare, Olschki, F"t.remc J971 .
5 Cfr G. Pozzi, Dicerie sacre, Einaudi, Torino 1960, pp. 16-17.

sermoni tematici delle Artes praedicandi non potevano piu soddisfare i
nuovi bisogni: si trattava di manuali e di esempi di sermoni tematici
che seguivano un fissato percorso di analisi scolastica di testi scritturali6. Fin dall'inizio gli autori di queste opere confessavano apertarnente
timori nei confronti delle tecniche retoriche. 11 domenicano Thomas
Waleys sosteneva che non potevano esistere regole per comporre un
sermone e citava San Paolo: «Verbum Dei non est alligatum». Geraldus di Piscario critica le troppe sottigliezze, la prolissita e 1' affettazione: il predicatore «debet praedicare secundum populi capacitatem ac
etiam intellectum». Lo stesso Geraldus con il francescano Francis Eixemenes dimostrano attenzione a metodi di predicare accessibili alla
gente comune, evirando quelli che soddisfano solo le ambizioni inre.1lenuali e ceologiche dell'alto clero7 . La lettura temarica divencava
spesso una lerrura pedante delle Scritture, considerata anche dai religiosi piu preparari troppo difficile da seguire per un pubblico laico.
Nella prirna meta de! XIV seco1o, nella Forma praedicandi di Roberr
di Basevom (secolo XIV) si ha gi:a un ripensamenro sulle tecniche r'.etoriche. Con l'avvicinamento al secolo XVI, la volonta di rifiutare programmaticamente le 'sottigliezze retoriche' s'indebolisce. Nel 1508 Johannes Ulrich Surgant nel Manuale Curatomm mostra attenzione alla
cattura dell'interesse e al decorum: «praedicatio est verbi Dei conveniens et congrna dispensatio» ma anche Alano da Lille suggeriva al
predicarore di «captare benevolentia1m,8 • In realta i predicarori rivelano la grandezza del loro debiro verso l'opera cardine dell'eloquenza
sacra: De Doctrina Christiana di Sant'Agostino. L'opera fu scoperta
nel 1423, stampata nel 1465, curata finalmente da Erasmo nel 15281529; divento subito una delle massime fonti della cultura europea de!
XVI e XVII secolo. Dopo il concilio Carlo Borromeo ne fece il fondamento della retorica ecclesiastica e di una teologia e1oquente9.
6 M.G. BRISCOE, Artes praedicandi. Typologie des
uruces du Moye,; Age Ocr:u!e111al
Brepols, Turnhout 1992, p. 19 e sgg.; T.M. CHARLAND, Aries pradiamdi. Co11trzh,,tion a l'Rwo,re de la Rhetorique au Mayen Age, Publication de l'lnstitut d"Ecudes Medievale'S d'Ocrawn. Ottawa 1936, VII,
7 Ivi, pp. 45-47.
• lvi, pp. 50-52.
• C£r. i I. FUM,\ROll, r:Age de /1Elcquc1m·, Droz, Geneve 1980, p. 70 e sgg.; A. BAITISTJNl,.E. RA IMONDI, L, figure dell.a rrlorica., Einaudi, Torino 1984, pp. 15-30. Tre pun ti distinguono
la Rheton·ca Ecr.les-iami:a dello prima metii del Cinquccento dalla vecchia Ars pracdicandi: l'elimiaazione clelle criciche inteme alla Chiesa; ln nei:essitit di accettare l'ortodossia cattolica, cioe accettare l'infallibilita delle sue verira di fede; la delineazione dei compiti de! nuovo predicatore
(F.J. MCGINNESS, Right Thinking and Sacred Oratory in Counter-Reformation Romei, Princeton
University Press, Princeton 1995, p. 36 e sgg.). II primo punto fu tenacemente perseguito e, nella
seconda meta del secolo, era quasi eliminate; cfr. a questo proposiro ii resoconto de! viaggio italiano di Montaigne dcl 1581: «ce premier mois de Decembre, le General des Cordelier fut demis
soudainement de sa charge et enferme pour, en son sermon, ou estoient le Pape et !es Cardi-
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Periodicameme gli oratori sacri si chiedevano se l'ufficio della
predicazione doves e o meno uril iz;-:are l'art_e dell'eloquenza: No? ~-ra
fo rse suffici-en te la preparazione ceologica ncevuta? La gratw offzcas?
L'espressione retorica sacra e forse un ossirnoro? 10 La rifl essione cbe
nc seoul aFfermo la centralita ddla lezione agostiniana per cui «sapienriam ~ine eloquentia parum prodesse civitatibus, eloquentiam vero sine apientia nim.ium obes c plerumque, prodesse numquam» 11 .

Francesco Panigarola con il suo Predicatore (1609), una retorica
ecclesiastica che esaspera al massimo grado l' ansia stilistica di rinnovan:e?to dell'oratoria sacra, riconosceva la potenza e l'imperscrutabilita
d1vma nello scegliere i migliori predicatori, ma, continuava l' au tore in
un'epoca di lotte religiose e lecito pensare che Dio aspetti buona disposi~ion~ negli uomini ~ prepararsi al rneglio al gravoso cornpito della
pred1caz10ne: D10 sceghera imperscrutabilmente i suoi predicatori, e
dovere di tutti e quindi prepararsi con diligenza. Lo studio della retori~a, p~r con le dov1:1te attenzioni, deve rientrare tra le abilita dei pred1caton. Secondo Giovanni Pozzi, il libro di Panigarola e il probabile
punto d'avvio dei virtuosismi e dei 'capricci sintattici' di numerose
prose oratorie secentesche. Scrive Pozzi:
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mm:< , avoir accuse l"oisil'ete e.\ pompcs des prelats de. l"Eglisc,. 5'.1116 en ·pordculanser autre chose:.
~I se se rvir s<eUlemem, a,·ec quelquc usprere de \'O i,:, dc.s lieux commuris et vulgaires sur ce propo » i\:l. DL: Mo:,iTAIGNt;., )m;,·n,:;J tic Vorngr, o. cu ra di f. RIGOLOT, PlJF., Pans 1992, p. 92,
Sam."Tgnuzto ,1ppoggio con forzo l'opplic.i'zi1,ne di quesrn scrnregiu (c&. Est·rcz;:i Spm!a_ali, X) ma
mm fu il solo: In :ir,ermr-J dd Concilio di Trento i t~ppucc,ni sc>tmlm~,1rono l:1. pem1oositi\ delle
crltiche /11tcmc. Cir. /vlr:GrNNIS. op. cu., p. 22 . C~i~toforo d:1 Padova oel suo Cm1011er Ver~ De,
(1555), ~ostcncvacncrgiclm1enre cli evitare diban:iLi r,:ologici con i pcotest.u.ntl, piuuost() di pro:
cfom:irt, l,1 vcritii di fede, di lodnrc: l'orrodossia cnno.lica urilizz,mdo le S:1cre S.:rirmre c pas,agg1
dsi Padri della chiesa e<,'it.Mdo pero l'nrgomentazionc scol:mic:i; I.a volon!JI di cvirarla si scontrnva con !'autorit:Ji cH San Tomm:u;o, \'iva anchc presso I gesuiri. per cui le li nee dotti:!11ali rinrnncv.tno romiste, Il nuovo predicacore infinc non dove,.•n inrr?d:'rre 'novir~' imerp~rnt1ve pe_rsonall
ina limirarsi a predicare quello che giii i Padri aves:mo cb1.anm: Per 2ss1c'."~re.1 .1ppli~,m~ne d1
questi pum1 le gerurchie cjj.ro] iche_non pecse.ro tempo_. Ne! 15) l_, su ordine d1_papa Gmli~ III!
uoa commissione guidara dal cardinole M.1m:ello Cerv1n.t l?reparo l11 De praed1~11t1one_ver~1 _de:,
ist:rurionl per i prcdicatori, mai pubbliCllta mu ac=nilnmen te osscrvnm cla~li ordtm cdigios1.
Nell'oprile/malr,%io dt cinque onnl primal vescovi a Tren_ro avc,=o prepara_ro ii_ Decreu,m_ ~e !ec!on·b,is N pr11ca£c11Joribu1 Jacrae scripJu~a,·, un progeuo di d1'Cfeto _sulm p_redicaz.ione ~bes; 1sp1.ra~
v,1agli inscgnamcn~ di San ~solo sull,cl~O~ ~he ~eve p~ssedere al ~r~d,camre l?er diqerure opu111:1! pmdic.:tar. Git esttn.son, con un ,1bile s1mes1 paolin• ~d sgos~~- .iusp1c,.1\:,mo :'oa dorrrin~ ddlo s1ile chc meditl.!·e la sevemii con una cerro wauztos nell esposmonc al fine di non nllont~n~re o d.isper.dere quelli che le pru-ole d1 Gesu Cristo avrebbero salvn10; cfi: Deere/Um de
/.:c1on'lm.1 t!l praedi.'cJJtoribu.r sJcra<" sr:ript1mu, in Concilirlm Tr1de111imm1, Dloriorum, Actorum, Epi•
.r/o/;),,.111 Tr,m ,1tu11m n.ou,; mllectio, Frtbourg 19 11, p. 107, Focrmllu del lJ •J pdle l.)46, op. ciL in
C. /1.fouq mi.., L,·s rbJ1cmq1«·s por1-rrtd~11t.inc.r ( J )70-1600). la Jabrtqt1e t;",me sodeu1cbrtf1ien11e In
/-/1slo1re J,.. f4 r/,,,iro,u;w: d;ns l'Ettmpe mcideme /4)0-1950. a cum di M. FUMARC>LI, _PU F, Paris
1999, pp. ~3 1-495 , II docLtmento non fu puhblbto nc:i 7?ccr1'1,1dd 156-1 ma l'eru.usuismo ddln
SU3 lez1one risop3rve negl1 Acta Ec,;1,mae MctboL:men.1u d1 Carlo Borromeo del 1582. Con
Borromeo Ia pr;d,c,monec divenrn pr,1,:dp1111,11 epzscopor:u:' mw:111. l11ri1;nFo_d~:eloguemm oral~
pags ii suti debrco ~Il'orn:rniemo ~cl _d1scorso, lllla volon~ di nvere prc~c~1001 pout la. mo?rre
Jd l"abilltii dcl prcdic~tore come mdu:mo nel .uo lnsmu:t.,0111:; Prcdm:-::on,s Vt!r~, D,.,_. Cfr. MouC:1-ltL Lt:s ,ht'lwia:,wi post,tr:dc11Jml!s ..• op. di. Prob,1bilmenre ugli mizl deg!, anru cmquama,
seb~ne pubblicato solo nel 1592, ii gesuit:1 Fr:111ciscr,, De BCJRJA scri_sse Ecclesit:stl!S _sfve de ratiow crmc;m,a11d1 i,:.,·tructw: ii predicmore deve esorui,re nlle vircu, cli:ssu~dere dal vt7.I, lode.re la
Chies~ uionfarue; cfr McGLN, L~, ()p. ci1., p. }8.
.
.
1,1 Per uM discu;;slonc dclle usc.,ndenze plmonico-pau.i.sriche di quesm 1:ormul,mone cfr.
D.K. - 1IUt:ER, 5.-.r:reJ Rh,•lOric The Chriwan Gra11d St,vle i11 lhc E,,glish Rc11azs$1Jr:Ct!, Pnnccton
University Pres,;, Princeton l968, p, 118 c s~g.
_
.
, .. •
.
.
11 .-\NT'A(mSTJNO, De Doclri11u Chmt:111:a, lV. v, t; ve.di (lllChc lV, 11, ) . 1 cl 1571> Luis de
Gmnoda . s~guendoH snmo. :illcrmuva c:he b s"ggezz• e i_l crnno c~:oneristico ,dcll'onuorin.s~cru.
eloqllcnza e fo~ond 1a, S3Bge=i cbe d;tlln bocCll dd pred,c:aro,e flu ,sce annon10samence ncll arumo clcgli 11.scnlrn,ori. , e la s~gezz~ manc:i ii sermone divcn ter,j allom pe,:vers n ':loquen7..3i d r. L.
De GRAN,\DA, Eccl~s,aJte, pp. 31-31. _o~" i.n l11lc G1NNIS., op at, p. 5~ . ~~r. pnm? , Emsmo, n<;I
,uo Ecc/e.rnmes, nftcrmnva chi: lo Sp1mo 111110 avrebbe _,pprezuto gli sforu. dell uomo pct m1!!liornrs1 unche se concedevn che senzn l,1 prescnza divina ncl!'ftnimo dd predicatorc, U suo sermonc s,ir1.:bbe St8[0 senZl! vulore (ELUSMO DA Ro -i-"ERDAM, £c,::lt.-riast,•s. 858. ora lfl M CGINJ,115,
op cit , p. 53).
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In quell'opera e svo!ta una casistica, cosl minuta quale non si trova in nessuna contemporanea retorica laica, del come si possano variare in una costruzione verbale l'ordine delle parole o gli attacchi di un periodo; ii tutto esperimentato
su un solo esempio tratto dal Boccaccio: l'esemplificazione offre campioni di
questa fatta, non traducibili in pratica per consiglio dello stesso teorizzatore, ma
presentati come modelli di astratta perfezione 12 .
In secoli, a partire dal Medioevo, in cui definire retorico un testo
equivaleva a definirlo letterario 13 ; e quando nella contemporaneita si
propane convincentemente di accettare come possibile definizione di
letteratura l'uso retorico di grammatica e logica 14 , ecco che l' aurea ret~ri_c~ po_rta ai sermoni l' aurea letteraria. L' opera di Panigarola segna
l'1mz10 d1 un processo che influenzera sia lo sviluppo dell'oratoria sacra, sia di una parte del romanzo italiano secentesco. Il predicatore era
state uno dei modelli per le Dicerie sacre di Giovan Battista Marino; a
loro volta queste avevano svolto una funzione esemplare sui molti predicatori con ambizioni letterarie della prima meta del XVII secolo, in
c~i v~rtuos_is~o compositivo, fascino dell'insolito e del meraviglioso,
viagg1 esot1c1 spesso occupavano parte rilevante della predica inserendo nella struttura epidittica una componente narrativa. Esauritasi nel
corso del XVI secolo l'esperienza del poema epico, la 'macchina grande' del romanzo - come la definiva l'autore del Calloandro Jedele, il
genovese Giovanni Ambrogio Marini - diventa nel '600 il genere quan12 G. Pozzi, Dic,·rie saere. cir., pp. 54-55 . Per la funzione degli exempla nel discorso epi. .
d1mco cfr. anche Unruly Eitemp/~1: Qn the rhetoric of exemplarity, a cura di A. GELLEY, Stanford
Umvers1ty Press, Stanford l 99). Per gli exempla nel Medioevo e Rinascimento cfr. C. DELCORNO, Exemplum e letteratura, Il Mulino, Bologna 1989.
lJ J.0. WARD, Ciceronian Rhetoric in Treatise, Scholion and Commentary. Typologie des
sources du Moyen Age Ocddental, Brepols, Tumhout 1995.
1' N. FRYE, Anatomy of Critidsm , Princeton Universtiy Press, Princeton 1957.
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cirativamente dominante della narrativa 15 . All'interno del romanzo, il
modello relicioso gode di ampia forruna. Gli autori, consapevoli del
succes o dell'oratoria sacra inseciscono temi agiografici e, come vedremo, modelli discorsivi propri dell'oratoria sacra, in una struttura
narraciva nuova, ribaltando i modelli medievali in cui era l' exemplum a
trovare spazio all'interno delle artes praedicandi. In 9uesto sp_azio P<?·
co esplorato di incontri e di scambio di remi e tecmche tra J-orarona
sacra e il romanzo 16 si inserisce, nella prima meta del XVII secolo; l'opera arristica, di mecenate, ma anche dJ organizzatore attivo della cultura, de! genovese Anton Giulio Bi:ignole aJel 7• NeJ '600 Genova anI) 1n tuu, Italia le produzion~ µrospecu, con um! fiorit\l ra parucolanneme fol.ice a Vene:
2.ia, Bolognu e Geno,-.i. Cfr_ J fondamentale c~nui~mo di D COt-.!TERl, 11 romunw l1gl!rl! ,w/fc/.(J
burocro, In «i\rti del111 cuola Normale Superiorc: di P1s11», l'V (1914 ) p_p. 996-1012; M. CAPUCCI ,
Rmr,a11ueri J,d Sdcc1110, UTET, Toiino 1974; A.N . MANCINI, Roman:u t! roman_vcri del Se1ce111a,
Napoli, 1981, per una csausnvo bibliogrnfo, cfr. Q. MARIN1 , Lo pro,'.; n11rr_,r!t'11a, m Stor.n ,Mia le1r.•rt11:mr itJJl,,,.,,a, u cum di M. Mshto, Salemo, Rom~ 1996, V. pp. 9 9-10Jo.
. _
.
t• nno consnpevole deUe precisnioni dd mcdesimo 'r11zz1 sul problemaud rnl;'poru tra
onHorin sa r,1 e letterntul'.ll. Scrive\-a Pozzi: «Ne! comesto generale della pred1ca210ne cmrrnna, fa
qu,Jifica della lcne:-1cleu1 puo ~sere c~sid~rnh1 _rom_e un puro ncci?enre di percors~, _un ~:ccs:
so di febbre incermmeme; se dilagontc: 10 ep1dem10, d1ssolto per r<:221on_e de] cor_P0. dgihm~ de1
curmori. decorso noturole [ .. ). L~ predicnzione non c uno special~ _1s1emn di comunic°':mne
\'erba1c, ne un esercizio rc1orico, ne un genere lerrernrio ~a.rricolufC. 1on pi~ che uno f;a gl1 ~':mcn1i che scgn ano lu presenz.a mulciformc ddl:1 riveluz,one dwins ncUe viccnde dell W1:'1D.1tn_;
non piu che uno frn i molu che riYestono la not.1 spear.ca d1 dem~nto verbnl.e, In pred.ic<\zton_e e
per sun na.tura w1~ rcalra ecdesiale, in qu<intQ d:i an senso Jlin Chiesa c Ju ed1fic:1- [. . Q~nlsiasi
progrrunm:1 reorico o normanvo .imor~o alln predic.3zione, se co_ncepila ,:i qud mode. : onen~o
a defiairc come unn specie cosl l!ma d1 pn.rola amb,v:ilentc e unl\·ersnle posSA adactars1 3 que.lsia•
~• fonn s di coniunicazione verbalc: genza 1dentificarsi con □ es.sun", ~enendo d:occhio do unu P:""re ~ qu!lli rondizioni unn lingua umana po&Sa rendeme l'aspe_tt o d1vmo, dnll ultra con _qttt;!e linp;u~gg. io ~i poss,mo c~nseguire-gli ,cop1 P'';'P~ti a quells m1~s1on~. [... ] Rcscrmgcndoc1 _ull epoca
qu i csarninnta, 1':1do~1onc m cnmpo cccle,,,osaco de:lla retoocJ d, nscenden?.U cbssica, i:h~ segna
wia svolra decisi"a nelln prnricn de:lln predicazione, 11~n e al1:o. che _u~a ~onscgu?JZ3 di quells
convinzione. T.:csito flnu)e, e fr urro delln convergem.n d1 fo,ron divers1sSIDJt. La fu~,o~e ~elle ~ue
£igwe diverse deU'uomo di letrere e di Chiesa in u □ a sob persona, reallzz:irnsl in indi".1du1 di
g;amle spicco ;;u ombedue i versanri, porto al reciproco risultnto ~ convo~re I~ predlca oell'nmbico degli imeressi lener~ri e di indurrc ll predicatore ad nderue a guc1 guSCJ» (~. Pozzr,
Grt:mmotic11 v r,'tr:mca dl!1 sn111i, Vita c: pensiero. Milano 1997, pp. 281-282) , Purrurrav1a, !ll)0c
sc di occidente di ptrcorso si rr:itto, le due dimensioni si incon~ano s<>tto ii segno. delia re\onca
mostnindo come l;i realtu ccdcsinle della prcdica non nc esaunsca la naruru cbe e !!Oc-he, oell~
parole degli stessi predicatori, uno realtu p<;>litiC"il- Poz:zi nee owirunente b_eo rn?sapevole. A lu1
si de,•nno i fondamentali comributi sull'analisi di tali.rnpporti tn due predicnton: Francesco Pa nig,1rol:i ed Errumude Orchi Cfr. I suoi: Culturo impresistia, 11l'l P. Emmanuoli: grch1 («Parag_o_ne 'Lenernrura», 20 (1951), pp. 45-.53 : Saggio s11II<> .wlc di•ll'orntoria sacra n_cl Sl!uc11to es,•mplifi•
cnto ml P Enir,1,111111:lc Orchi, In. tirurum Historicum Ordinis Fratrum Mmorum, Roma 195-1;
Jntom(J al/a predu:.z:;!011e de/ Pa11iga~ola,, in Probl,m11 dr viuJ r,•lrgiom i11 Ftal:a ncl c;:11q11ec~nto:
Au, dd Co11vegm, d: torra dt!lla Chiera 111 lta!111, \ntcnore, ~ndoV3 1960. pp. ~15-3~2. Ved1,on
che C. /vlAR,\ZZTNL, S1orio dell,; l111gu,1 it,iliana fl secondo C111q11eccmo e zl Sl!JC,:1110, U Mulloo,
.Bologn 1993, pp. 102-l09. Per l'ocatorin e ln polittci1 cfr. R. ANTON"!-Ll, I.:Ord111c do111en!ca,111 ~Ju letteratura r.e/t'[ia/:"a trul,mlma, in Leueralura ital1a1111 s cura di A. ASOR ROSA, Emaudt,
Torino 1982, I, pp. 681-728.
.
.
.
.
Ii Per la biografia cfr. M. DEMARINIS , Anton Giulio Brzgnol~ Sale e I suoz temP_z, Genova,
1914; piu recentemente R. GALLO, Anton Giulio Brignole Sale, «M1sce:llanea stonca hgure», VU
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che ~azie a Brigno1e Sale, si impegna nello sforzo di rinnovare i trasc~m1 s~ehdori. La ca~itale d:11a piccola repubblica ospita ]'Accade:n1a ?egh ~~d?rm~nt~a, ~mirara_ dal C~iabrera, di cui Brignole Sale
~ g~da?tt1:71ss~a 8; 1 su01 membn sono m comatto con Galilei econ
1 D1sumt1 p1~an1; con gli ~ncogni_ri veneziani (Brignole Sale stesso ne e
membro cos1 come degh Umonsti romani e dei Caliginosi di Ancona 19); risie:I~no in citta Agostino Mascardi (dal 1621 al 1623) e Mat~eo Pere~1 (dal 1637 ~ ~649); Ge~ova divenrn uno dei cemri piu
impo:rt~u _del romanzo ,raliano_- e Bngnole Sale uno degli aurori _piu
~ ~ t J . -~ questo g_
e nere _orm~ alla mod.a. Alla sres o tempo, la citta
~spua I PIU acclam_at1 predicaton, _molti dei quali sono genovesi o ligun ch_e han~o ragg:iun~o fama □az1o□ale: Francesco Panigarola, Paolo
Ar~s1, ~ab10 _Ambr?gio pinola, Orazio Grassi, Luigi Giuglaris, Niccolo ~cc~rd1, ~~mello Banoli, Giovanni Paolo OLva, Giambattisra
Nocet1 (alias Gm~ian~ de M~i), Pa_olo Seg□eri lo ste so Brignole ale.
A _quesm punt? e ~videme il mobvo della scelta di quesr'ulrimo, ln
Br~gn?le Sa~e s1 c~ruugano, caso singolarissimo nel panorama culturaJe Ltaliano di_ alto_li~ello, fuomo politico, tra i. piu in visra della citta il
l~ttera~o ed i1 telig10s0. E autore .di romanzi e di se.r:rnoni. e quindi la
figt:ta 1deale per docW11enrare concreca:rnente le relazioni u:a i due oenen; per invesrigare gli incomri rra la sfera letteraria e omilet.ica
sacra e profano, nei _terrirori inaspertatameme conrigui della predfca e
d~l ro:nanzo che Bognole Sale dimostra di conoscere cosl bene. Esam~ero un suo romanzo, Maria _M_a4d~lena peccatrice e convertita, pubbhcato nel 1636 a Genova per 1 t1p1 d1 Calenzano e Farroni unanimamente riconosciuto il migliore dei romanzi religiosi italiani de] Seicen-

tra

(~9?.5),pp. l.n-208; A.I. Rrca, Te11deme rimauico-nH,such~ 11e'l!a prosa di Brignole Sal,• «Tt,ilforusuca», VIII (1979), 1, pp. 2?3 -305; R Gau~ in AG. BRIGNOLE SALE, I d11e. anellt s,;,ili. ,, .
GEP, Geno"!' 1980, IntrodUZJone; C. MUrtNJ in A.G. BR!GNOLE SALE, Le msklbtiita dJ:,/l'iJ,gegno,
FoRi\o!fCJ-rETTI, Isa_tu10 de~a Enciclo~edin Italiana,.Rama 198-1, lntrocluzione; L

~-CUTI!•\ s;.

MALFA'TTO, _L11:v1:ntar10 tkl!a b,bltcteca d1 Antvn

G,ulio Briguole Sat~, in «La Bcrio», XXVIII

( 1988),_pp, J-34 ; M. C~INI, Lopa~abola letturaria di AG. Bngnole Sale, in «Aevo.m», L\.'TV
se_t:t.·dic. 1990)\ n. ~Ill ID Ge:irrJa ~ ,! Barocco, Vito e pensiero, Milano 1994; Q. MAFJNI, ilG

>,

Brrg:nok Sa/1: cl o~atona_ sacra, tn llltl de! co1wegno HJ f!.eJuiti /ra in1pr1g,,o rcligioro e potm, oolitt•
co Jll!l!r. ~ep11bbuca_ d: Ge11ova (Gi!nOtJa 2-4 tlicevwre 1991)•, a cw:a di C. P,IOLOCCI, 1n
CQuad&m ~ranzGoruruu,,, V (1992) pp; 127-150; In., A..G. Bngnole Sole, in Lo Rq111bblica L,gure
osta I o,no, enova_ 1992, I; D. EUSEBIO in A,G. B!UGNOLE ALE, Moru, Maddal,ma eccaui'.
ce e conuer~ua, ~ curn _di D. Eu EtllO, Gunoda, Milano-Parma ]994 , Incrodurionc, E. G~ZJOSI,
0:ruro
ii se~I~ d~, ge110111m; Aq. ~r('g~o~e Sale, «Smdi Sece□ceschi», XU, 2000, pp. 27,87.
d
.1- Amplio e l. mteresse che J mvttn d1 quesra accademia hn provocoto. Mi limim l ricorare 1 ,ecenre. e luado comributo di E. GRAZIOSI, op. Crl., pp. 34-49. Cfr. inoltre F. V11zZOLER
Lelter~tu!"' e tdeok,g!a aristD1:ra1tca a Gl!flova 11af primo SciccJJto, in Lo l,•tt1:ratura l,'gure
Repubol,cn omlocra:1c11 (!52~•1791), ·Costa & _Nol:'.111, Genow 1992, pp. 217-230. Fu probnbilmentejur':111.e
cesso
w,u c,m,. la gwdn d1 Brignole Sale che il marinismo rrovo ndl'nccademiu uoa de:lle \"ie u·ac19 E. GRAZIOSI, op. cit., p. 39.
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to e tra i piu diffusi 20 ; ed i suoi piu tardi

Panegirici sacri, pubblicati -

probabilmente all 'insapura dell'autore - nel 1652 a Genova, per i tipi
di Benedetto Guasco21 .
Il romanzo narra, seguendo la tradizione biblica, le vicende di
Maria Maddalena, a cui l'autore aggiunge, nel III libro, l'avventuroso
viaggio della protagonista a Marsiglia dove riuscira a convertire al cristianesimo il principe ed i suoi sudditi. Il topos della conversione della
Maddalena e troppo comune per poterlo ricondurre a modelli letterari univoci. Delia Eusebio, recente curatrice del romanzo, fornisce un
ricco e precise elenco d i autori nella memoria di Brignole; dopo gli
contati riferimenti evangelicj e i cl assici, si ritrovano Dance, Perrarca,
Boccaccio annazaro Castiglione, Bembo, Tasso, i genovesi Grillo e
Imperiale· piu in dettaglio : il veneto Francesco Pona della Galeria delle donne cetebri (1641) per l' antecedeme direttarnente letterario alla
Maddalena brignoliana; la diffusissima Legenda aurea di Jacopo da
Varao ine e la Vita de la serafina di Silvestro Mazolini da Prierio per i
mi.ra~oli della smca· olrre naroralmenre al.le Dicer£e sacre di Giovan
Battista Marino per lo stile manierista22 • ll legame stilistico con l' oratoria sacra e evidente nell'uso esteso della paratassi, spesso organizzata
in modelli simmetrici23 comuni a Federico e Carlo Borromeo, Francesco Panigarola, Paolo Aresi ; nella o.1nplifi'catio estesa; nella descrizione
di p.r atiche meclicative .ignaziane24· nella scelta lessicale25 • Nel 1636
Btignole ale reduce da.i problem.i causacigli daJ.la pubblicazione nel1anno precedence delle Tnstabilita dell'ingegno26 e affida al romanzo

e

20 Cfr. M. CAPUCCJ, op. cit., p. 28; D. CONRIERI, Il romanzo b.1rocco, in La latter~t.ura ligure, cit., II, pp. 9-52 . Ne furono stampate 11 edizioni; fu tradotto lil portoghese da &me Lopez
Cabral nel 1695 ; in francese da P. DE ST. ANDRE, Magdeleine peschcreusi! et co,wcrlzc. Rozie, Aix
1674.
21 Le citazioni sono da Panegirici sacri Dell'Illustriss. Marchi:si: An1011 Gwlio Brignole Sale
Recitati 11clla Chwsa dt Santo Siro di Genova ne' giorni de' B..B. Gada11() T:ene el Audrea
Avelli110, in appendi ce ,1 Mtlrtt: Maddalena peccatrice e corzvertita nel l'edizionc di Frnncesco Bsba

(Venezia 1662, pp. 3-54).
22 Cfr. PoZZJ. D1C<•ri,•, cit., pp . 63-65; D. E us EBIO, Ma11'a Maddahwa pecclJlrice e a:,,n,ertita . cit., pp. lxv-lxvi; S. USSIA, II tema letterario ddla i\iladdale,:n 11/til'~t,1 della Controrifomu:, in
Rivista di ,toria e Letteratura religio,a, XXIV, n. 3. 1988, ora in JI sai:m Pamaso. 11 /auro ~ la croa,
Pullano, C-Jl'.illlZ«ro 1993, pp 107-1.39.
21 Cfr. Maria M11dd.llcna p«r.a1r1C1" e cu11uerlita, I, §§ 54, 97, 103,244.
?• I \•i, T
TJ , }-1 7, 5 1-l . «Con d ue r~mi di S<•• propria mano troncati s'avea facto una croce,
c 1magmo,:dm1in fiw,mem,· i] crocif!sso che il pern,ier non cedeva a' chiodi , davanti a quella, sopm t1 m;i.sso ch 'er-a in mezzo la pdon~ , s'iogmncchiava».
!S lvc, ], 62. § 1-11 . « ... la pill fidarn ddle ru e a,,cellc [ ... l essagcr,;u11 il suo amore». 'Essa·
ge ro rc' , spessq usata nci $ermoni. significa\•a 'd~re risnlto', 'esso~erazione' acquisro nell'orruoria
s11crn ii \'lllore di '1im1a o rntoria'. Vedi D. Eu EBlO, op. ot., p. 62; Pozzi, Diccne socre, U , 257, l9;
B. CRO .I:., Sagg, ruilo le!Urar:.,m iMliana del Sc1ur..10, Late~. B11ri 1948, p. 172.
11, Ne.I 163:!5 ii Sant' Uffi2io gem:wese ne ave-."J bloccaco b pubblicazione. Fu pubbliono
quindi a Bologna nello stesso anno presso Giacomo Monti eCarlo Zer, ero. I.:l,t$lah1lild dell'inge--
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r~ligioso il suo pentimento27 . Nella Maria Maddalena, nonostante I'ev1_denz_a d_el travaglio morale preannunciante il tono severo dei Panegmcz, 11 d1stacco dall~ sensibilira rna~erisra non si e ancora completato. Acut~mente Pozzi avverte che Brtgnole Sale romanziere e debitore
del Manno_ per le numer~se u:versioni sintattiche ancora mirate, risp~rto al prn tardo Frugom, a r1cerche espr essive di sincero ard0re rel~gtoso_, ma non rao-~iunge_mai, _neppure nei suoi sermon i, le aspcrira
Slfltamche _e metafonche cli Pamgarola o di Orchi28_I] ro,no comples, iva,_n e~te p1u rnoderato del genovese ci_perto ai due precedemi fa pensate p1u_rrosro ad un alu·o ~amoso predicacore: Paolo Aresi, reatino, vesco'-:o d1 Tortona, ~utore d1 una Arte de! predicare bene (1611) e di una
cop10sa raccolta d1 Imprese sacre, stampate a Tortona in sei libri dal
1?21 al 1635 29 . Nel 1625 Aresi si trovava a Genova, nella chiesa di San
S1ro per celebrare il primo anniversario della beatificazione del confratello An?rea A~elli~o. La _sua orazione Il tempo trion/ato e un «capo~a~or? ?1 retonca c1ceromana secentesca, [ .. . ] un continuo sussegu1rs1 d1 figure retoriche, una congerie sapientemente ordinata di 'vagr.a_ aarr3 le vice~de

?i

otto giovani, quamo dame c q uam o ~-a.valierl che, fuggendo b pesre citta~a, crova:no nfugio sopra un colle sovrastante Genova. Decidono di tntsc;orn:re il tempo in
~ern prnflttevole eleggendo un re ed uoa regin 3 cbe a turnb 11vrebbero indic1Uo f giochi con
c;j,pnss:ue la giom~tn. N':norumte la fedele c?mlce decomeroni:ma il pro posito diegct.ico cede
s no il pclmnto nil esf,blztontsmo len~rarto. I..:ope'.a, ch:' !',mrore sresso giudic.wa fnmo 'di un
mgegno ancor? acerbo , moscr~ aU \'.lllCI moment! dl erom mo, probabile concaus:, dei problemi
censor! _che ~n_gn?le,Sale dovene aff.roarare. I: fllstobilita fu non a caso ripubblicma ncl 1641 con
~~d"";u ~ana2;?n.i. d !!Ul~tc che tendooo a ~ cellare ogni riferimemo o allu ione erotic.s; cfr. Le
•:'J"bilzta dell mgegno, e ll. , pp. ?27-376: B□gn<;le. Sale doverte essere esplicim nel suo g 1udizi.o
:. rom.311:0 s~ oel 1687 J:r_ug?ru, pµbbl1::an~ il Cil'.,e d, Dlagem:, lo fo ps rl.s re ~ome person!lg·
c,'O
'fi:1bu;111Jc d~a cnn~a . focendo#; ':'P\'meretl ii1111marico per ii li bro: «anch'io nei bofloTJ delln ana
ovenru. von~~ ':1 ed an_fcli©ru dic:Lro alle Jucciole che d~ voi si abborriscono e ton
rog1ooc: [~... c~m I:, lnstabihta d.~ m10 "'.S"~no ?"i pos1 anch';o n saltdlurc di quondo in q uando
[ ... ] M, r.vv,di al nne [...] c?s1 1 mutaJ d1 scnvere» ([I et11Ie di Diog,-,1e. cirato dn Tr/Jtta11s1i ~
m:rrnton del Se~•:11to," cura di E. RAIMONDI, Ricciardi, Milano-Napoli, l960. p. 1017. fl lib ro vide ~.a ter-L~ cdi~1onc nel 1652 c~e ricalai quelfo de! _'41; per In '-,cenda cditorialc vedi It GALLO,
An.on G1uli_o!3ng11oleS11le, op. al., pp. 189-1 90. II momo su o pe= gia considern ti:.conclu c non
erB u~a nov1m p~r ii n~srro. Ii ~a!i'rico, _pu,bW.icnto a Vencz.in nd 164~ con lo pseudooirno di Gio.
G, ~aelle AntoruoLusmo, fu m•1s10 e 1I molo lnregrnto con l' ~ertivo i11tt(>Ge11/,: per la ripubblicaz1onc gcnovcsc de! 1648 pr1:5so C:uenzlllll; I.,, storia sp,iguola fu µubb licmo in quattro lib ri nel
l~ s _Genove pr~o FMrOnt, P:5~gn_o e Bllfhie.ri ma fu rip teso c complt!t3l0 con l'~g~iunta di
SI!! hbn d.uc nnni dope. Per le posJZionr dell 'autoren elle diver-.c cdir.ioni si vccb D. ORTOLAJ ' I I/
.oroblema de/lo StiJI O 11el rr;maw:o genovtse do/ Seu:ento cit pp 2,7.2>-1 D CONRlE"" op ;,1

dd

&1
]

996- 1.0U.
' ., · - ~ • ·
N,
· ~ ..
r «[ ... ] se il rasgio umico cd csi:mplare :t ' primi srudi della mi:t ~dolescenzu non mi aves·
se abbsndonato nd ~eguente corso delln mia gio1·:1ne7.za, ul prescntc Maria Madda.lens. forse v1
"".rrebbe inan~i. anch~ irreprensibilc (•a suoi pecc:1ti, anche bdla fra le sue penim; nze», A!la 11•
g,.ora f:Ore/.1,,, ill M,m~ .lv!~dda!e,_w, cu., pp. ~-4 . 1;Je!J 'avv1So a.I leuore .Brignole Sale rrtomu sul
~ edd'7_f 0 re.m a sc:15andos1 con ,J l<;:tmre pee U t~dto 11.rrecatogli. Cfr. dedic:t alls. snrel lu ,n Mar,11
aa..e,m pecc,11ruo e convcrt!la, t 1L, pp. 3-4.
~: Su Orchi cfr. PoZZJ, Paragon,:. Letteratura, cit. . II.
P. AREsl, Delle sacre ,mprese, Calenzano e Compagni, Tortona s. d.
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ghi fiori e novelJe fronde', che finiscooo per far scomparire la figura
ed iJ messaggio del bearo>:rl 0. Aresi in realca e inrerprete raffioato dell'oratoria sacra deJ suo tempo; attentissimo al bisogno di decorum, la
dis:positio e 1'elocutio che guardano intensamente. alla lerterariera sono
compensate dall'adozione di uoa scelta lessicale media cbe tuttavia
non uadisce il pathos. Dalla cicchezza di conceui predicab ili di cui e
ricco il romanzo, il topos della descriptio personae emerge sia in Aresi
ia nel romanzo di Brignole Sale, come uno dei piu fortunati. All'inremo di q uesto canone, per gli scopi comparativi suaccennati, risultera utile e aminare in ena:ambi il trattameoto figurale della guaocia.
Aresi paragona la guancia del b eato Avellino alla corteccia del
melograno poich~. cosl come ii frutto anche e apeno, non lascia cadere alcun seme, anche daJ beato Anch-ea Avellino, che fu feri:to ad
una guancia, non «usd patola di mormoratione, o di lamenro» e soprattutto perche «de1J'anime a Jui raccomandare nessurui, almen che si
sappia, cadde in errore>'>-1 1. D opo la delineazione dell ' ardita imp resa.} 2
Are i inizia la lunga erie di simLlitudini per descrivere la guancia:
Et on: le nitre pimi def volm sono per qualche officio. & oper,niol'ie, la

boccs per fovellare, e mimgio.re, ii

□ a ·o per Butare, l'occ:hio per vedet·e, l'orecc:hio

r,er udlre. la Erome per coprir gli occhi , & csse.re fede dd senso comu □e, le gua.ncie non hanno ulcuna propria operarione, m:i sono paste per difesa de ' denri , per
ornarnenro de] volte, e per iscuclo di altre parri, po ciad1c per essere di came arrendevole, meno patiscono essendo percosse.

Aresi ricorda che «] 'officio de' Martiri ne)Ja Chiesa di D ie non e
di opera re, o di favellare, ma di pati.re, econ esporre se sressi alla morre, apporcar glorie, & ornamenro alla Chiesa, & autorita alla sua dotffina» ma I area del martirio e da lui risolro in toni leziosi che mascherano la drammaticira in vuoco concettismo: «Che se belle sono le
guanc.ie, quaodo sono rnbiconde, rumiderte e liscie, & i Martiri sono
rubicondi per il sangue, che sparsero, rumidetti». Le guance quindi
divenrano: 'a guisa di grarioso giardino nel bel palagio del corpo burnano'; un giardino che anche se irrigate 'dal fame delle lac.rime' pur
sempre «ornate di vermiglia animata rosa, e di candid i vivaci gigli, Dilectus meus candidt(S, & rubicrmdus». -Per Aresi quindi il visa e compa-

e

JU l'vl<\RINl, A1:um Gw.l,o B,,gnole Sale ge.mita e l'oratorw sucrn, cit., p. 140.
" P. ARESJ, l 11f1reJI! sacre, TI, p. l4.54 . S9,
I~ Daniello BARTOLJ r,dl'Etcn11ta ca,mgliera scrivev~; «Ap_parecchiace le descrittionl, se-

au;ro appresso ii rrovare un paio d'lmpresc o d'Emblcm.i di peregrina iovemione, che spiegruidole, nprnno all 'ingcgno c;,mpo da passegQiare, e a ~'imendemi p<>rgruio mater.in di diletro . .,,.
(Fr:incesc:o B3ba, Vene:,.io 1653, p. 86)

.39

"rato ad 1:n giardino ove gli occhi sono fontane, le rose e i gigli sono
guance, il corpo umano e un edificio. Anche per Brignole Sale le
guance sono gigli e rose, cioe i figuranti tradizionali del canone breve
deUa iescrip~io p7rson_a~:, 'Iten~, _o gigli -~ ros~, ad altri campi' (III, iii,
54); ncche d1 oss1monc1 cand1d1 rosson (II, 1, 46). Anche in Brignole
Sale le guance proteggono e nascondono:
Ma come ei vede i candidi rossori
Di verginelle pria pudiche e schive
Ir naufraghi 'nun mar d'onde lascive,
Per quei ch'egli avea in guancia ostri ed avori,
Con memorabil guise,
Ne! volto un casto ferro
Gli ancise la belta, la gloria incise (II, i, 46-58);
Sulla guancia ostro beato

II candor nel latte aguzza,
Sul1a bocca vermigliuzza
Gli favella un melgranato (II, v, 79-82);

la guancia e un giardino «che s'infiora» (III, v, 27). La reificazione della metafora guancia/gigli/ rose si allarga alle parti del viso: gli occhi diventano luci, le labbra ostri. II processo, tipico del concettismo, continua: se le guance sono assimilate ai gigli e alle rose, ecco a11ora che
possono diventare, come in Aresi, giardini ed aiuole anche per la descrizione di Gesu:
Gentil aiuola, ove un' Arabia rara
Abbia ordinate aromi, e l'amorosa
Guancia onde maggio i di solenni impara (III, iv, 58-60);

o « . .. guancia che s'infiora» (III, v, 25). Brignole Sale si spinge oltre la
reificazio1:e ed indica 1~ guancia col suo figurante colorato 'aprile':
<~Nel p~tno verno con gh odor gentili / Far che respirin forastieri aprili» (II, 1, 26-7); «Era questo un giovane [un angelo] che, tutro aprile,
apparia si dolce ch'egli non avea d'acerbo nemmen l'eta» (II, 248-9).
Per Aresi la guancia del giovane e: «Giardino, che mentre fiorisce, e soggiomo delle gratie, trastullo d'amore, pascolo soave, onde
l'amorose pecchie di sguardi traggono dolcissimo mele>:,33- con la vec~h~aia il c~mbiamento e sensibile: «ma che poi arato dal te~po, impalhd1to, e d1sseccato dalla fredda stagione dell'ultima eta, coperto, e fat33

AREsr, op. cit., II, p. 1454, 11.

/
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dalla neve della canitie, cangi a in riverenza l'amore, in gravira le. gratie, in Eructi i fiori, e si fa rearro di heroiche i.m~rese, quello,

to bianco

ch'era di oavi d~licie ~iardino»~\ ma le sue parole non nesc~no, non
vogliono comunicare d sen o d1 decadenza feroce che una tnste vecchiaia porta all aspetto fisico. Il de_cadi.tn~nc~ ~. m_arcato dal c~□ dore
della ca□izie, la gravira si tralliuta l.D grazia· 1 f1on n_oo app3:>S1Scon~
,ma diventano frutti i1 giardino non diventa luogo d1 memone ma d1
eroiche imprese. imilmenre, anche in Brignole ale ~a ?-ecade~za non
drammatica: «Plinti ve.nen cui vanica concesse / Di nnovar m secca
pelle i fioci>> (Ill, iii 10-11 )· !e guance possono dive.ntare fuggite', scavare (ill, 104); per il vecchio San Massimino ~'inc~ntro 7 ~□ Madda1e.na ha addirirrura un effecro rigeneranre: «Riverdironglis1 le lanose
:rote» (III 325 ).
Lo stile del romanzo richiama in pane le dinamiche dell'oratoria
acra aresi~a ma in altre occasioni rive.la i coni gravi che cominceranno
ad imporsi d~ranre il quar:ro ?ece.nnio d~! se~olo,_ ~ c_oncomita_nza c~:m
il richiamo romano alla 'd1grutosa mae ta de1 religios1, 0e fara s_enn.re
la sua infiuenza sw piu noti predicatori. el sec~m?o ~ro, Bngnole
Sale accenna ancora al possibilira di rappresen.tareil nso umocente.:

e

Era quesro un giovane [aogdo] che, rutto aprile, app.aru sl dolce cb'eg.li
non avea d'acerbo nemmen !'era. [.. .] In due guance ei gemrnava un'aurora non
da chiamar, ma da fugar il sole con la vergogna. Riso, non so se piu modesto o
piu regale per viva porpora, io due biancbe e pari fila si schierava nelle sue labbra
(II, 248--49)

Ma in termini che di ll a pocbi anni saranno cigertati dallo stess?
autore. Il cambiamento di tono si noca gia nel terzo libro. Le scelte less.icali re.ndono le atmosfere piu cupe: «Que.lle guance ove una prim.avera
dolcemente colorita vezzosa e morbida alcro no.n pasceva che latte e
sangue, adesso smL~te, nere, scarnace volte le amor:0se pozzette in p~cifonde fosse, appena resisceano con la gri.nza e riarsa pelle al punger V!Olento e rilevaco delle sottoposte acucissime ossa>) (Ill, 264); a, poco dopa: «Non i:iiu bocca di coralli e pie□a, / D '. ostro ~a guancia, m~ di_ rughe
inunonde· / Carnbiaro in tosco e J sangue 10 ogru ve□ a>> (ill, v1, 8J-7).
11 pericolo di involuzione della pre~c~o~e, d1~ agli inizi del seco~
lo era avverti.to da pochi, com.i.nciava a tacst mu:iacc_1oso anch~ ~resso 1
oesuiti~5. Richiam.i per riportare zelo in una pred1caz1one che s1 dilettava
Ib,d.
I
.
· · 1·
Ne! !613 ii Generale Claudio Acquaviva aveva awertito, in una ettera a1 provmc1a 1,
contro gli eccessi dei suoi predicatori_. Cfr. M. ZANARDI, Sulla gcnesi de/ Cannocch.iale anstotehco di E Tesauro, in «S tudi secencesch1», XXlll (1982) pp. 3-61.
i,
Jl
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in frivolezze concettistiche arrivavano da piu parti, L'autorevole Bai:toli
da consigli prarici in tono amaramence iro□ico sul come preparare un
buo1: s~on:3~. Le sue _parole restimoniano una prassi consolidata di
prediche 1sterilice su vani ese.rcizi stilistici. Lo stesso si lamenrava dei
P~P½=i ch~ <_<Son fatte sc~e, le chiese rearro e la predicaz.ione comrneclia>>31 a c.'-:1 !aceva ec? Bngnole Sale ne.l Satirico innocente: «non bisogna
a□ dare pm 10 l3anch1, ma alla Chiesa a ehiedere: che c'e di □ uovo?>>-3 .
Matteo Peregrini, che tanta pa.rte avra nelJ .influenza.re iJ gusto di
Brignole Sale &valuro decisame.nre le acurezze' metaforiche39 e il genovese recep1 in pieno le sue c1itiche come visibile nei numerosi riscontri
che ?al y ;a~ato rifluirono nel suo Satirico innocente, Per~orini accenava
lo stile tiomo_ s~ qu~ro esalrava e riprovava vim) e vizi evira.ndo di provocare me.rav1glia a nso nel lettore. Brignole ale, sotto quell'ala influe.nte (e_ ~ch~ quella di Ago~ti□o Mascardi), pmeva trovare una via per
conciliare il gusto concetusta degli an□i trenta con le preoccupaz-ion.i
morali dei decenni successivi Criticava il conce.ttismo ma restava barocco, ribadendo la sua ricerca di w10 stile fano di 'omamenro tutto o tan za', come scriveva nel Satirico innocente, cosi da eliminare il 'minio forastiero' che indeboliva il 'succo buono interno' indispensabile alla visione
brignoliana di una lerterarura imbevura di tensioni etiche e politiche40_
}~ «Poco rilieva che l'occhiovi si awcnga in una predica, di quesro, 6 di qudl'ultro llr!!O ·
memo, peroche ;11e sarnnn~ '.'ffi.C divisate a una medcs.ima foggin, mtte stampatc con un mc<l~!mo co~o. Due o tre descnmon~ d ie v•~no ii enmire, ii voglia o no 1'Evangelio di quel di. Se
m'!°ca 1':'gegno da la~or-.trle deLfino, dle s1 rub:mo cla Pocri, da Rom.an~, da discorsi ;1ccndemk1,
de quali se_ne nan su In ro~a le carnsre [. . .]. Hor !'arte, e l'.ingegno st:urii in a-nsformne, a 3J.
men rrnvesru:e questc descomom, tal che quella chc nel Poem c una Venere. diventi ncl!n predicn una_M~ddal.c:na_[.:.] App~rec~iate_le descrlnio_ni , seguira appre.sso ii rro,"Ore un paio d'lmpres~ o dEmbl,':1111 d1 pei:egnrui rnvenuo~e, c!3e ,sp1egandole._apr.ano ,:J.l'(ngegno campo do pas•
seggrare, e a gl mtendena porgano m11.ccr1~ d1 dilerro [. .•J Fmalmen,e v hrumo ad esstrc ere a
qwmro paradossi, che ii prim~ giunta pnrjaoo eresic. ma poi dichiarandos1, a poco a poco' si
scuoprono esser misterij, ..>>.,L'fa~rnira co,wgliern, Francesco Bsba, Vcnez.ia 1653 , pp. 84-86.
51 D. 13.wou, Che s:i dee voler sei:tir do' Predicoum t~ l'erita per prof,tto uo,: /,; Ver1io per
dil,,110, L'etemitii co,mgliera ( !653), p. 61, da MARINI, op. di .. p. 148.
'
.18 BRIGNOLE SALE, ll Satirico in11ocenlc. Epigrar,;1111 trasprmnti dal Greco alJ'Ttub,mo ,:
ror,;mc1:latt _
Jal Marchese Anton Gu,lio Bng,10/e Sale, dedicoti a!l'illustrimii10 Sit; Agnrtmo Pi11cl-

l:, Calenzam, Geno,•» s.d. [imprinuUzlr del 1'6481. p. J 16.
J• Per ii ruolo di moderntore stllistico che Peregr[ni ebbe ncll' arnbiente culn,1-rale oenovese, ed in p11.rtic0lru- modo sullo stile brignoliano, dr. PREZJOS!, op. di ,; GORMOINT, op •
Per la
sua Vrta cfr. M. TERZO, ' I, Per !ti biografia d: Malll!o Pl!regrmi, 11Criric::i lenemna», l 7 ( 1989).
1
•0
el .'uuirico, stampato nd '43, cinquc onni pclmo dcl Satiricn 111noce111~. me bloccam
dalln cens ura, nvc\>o sci:itco «aspccceranno le Repubblic.bc, c~ i Pri~cipi vedcr con pe,cro i;encroso. e con fnmchena d1 corngglo sostcnuto ed ~vanzato [dru poeul u lor decoro e I osservnnw
dellc loro leggl contro ogni contrruao, sia civil come strill1iero» (p. 2S I : citarn da R.r. ·1 OMA·
StNELU , op, cit.. p. 15) Tl ·mJnio forusticro' e rifeomento al suo nmispo,g.nollsmo. Br!gnole ale,
che dal '43 ~I. '46 fu, :~mbusc.fatore a ~d.ri~, nu.1ccava In . pngnn per le tolpc che tivcvtl ncllu dt!c~detl.Z;1 po!mc.a e_o v1lc delln Repubblica. Egb vuole climmare ogn, 'bdlerto' ptr .:saltnre In tern •
,r, d~ govem:u.1t1 genoves1 che. pot rebbero e do,•rebbero llbcr~nri do quello che lui vedc come
'i11.Soppom1bile giogo spagnolo.

.,r.

!

9
STEFANO GIANNINI

42

MODELL! RETORJCJ IRA PREDICA E ROMANZO

Nel 1652, anno in cui, in eguito ad una crisi religiosa e politica,
enrro nella Compagnia di Gesu41 , Brignole Sale predico in San Siro
due sermoni per gli anniversari della beatificazione di Gaetano Thiene
ed Andrea Avellino~2• Ma lo stile rispetto ai due sermoni proounciari
nella medesima occa_sione ventisette anoi prima da Paolo Aresi, era ormai cambiaro. ll giardioo che in Aresi era« oggiomo delle gratie trasrulio d amore, pascolo soave, ondel'amoro e pecchie di sguacdi crag gono dokissirno mele», «tet1;estri paradisi, alrretanto favociri dal
Cielo, quanro dalla Terra invidiati.»4J , e che nel Brignole ale romanziere divemava, econdo un procedimento ti~ico della prosa manierisrn, amaverso L'assimilazione a gigli e rose, reificazione della guancia
(«Geru.il aiuola, eve un'Arabia rara / Abbia ordinate aromi, l'amoro,a / Guancia onde maggio i dl solenni impara», III, iv, 58-60; o « ...
guancia che s'infiora», III, v, 25), nel Brignole Sale predicatore diventera un cupo 'verziere':

e

Ab che quale in .miserabile ve.o.iere, dove in una piute babbia percossa la_
grandine, in un'altra s.iano sboccate da un rotco lo.r seraglio le fiere, qui. sia balzaca
una Dumana di letro, la un terremuoro habbia sci prari mvcsciaro, sovramum:: colLina, si vedon gli albeci , alcri scapigliari, alcri rotti, le ·palliere girtate a terra, le fmrre
guaste, i fiori pesri, i viali allagati , le pe cWcre prima limpidi.ssime, poi rutte fango-H.

Non c'e piu spazio per le guaoce, gioiose 'aprili' , per proreggere
le perle dei denti, neppure per le fwizionj degli organi d i en 0 45, ma
solo per la lugubre descrizione di malartie, la cui gravita si tram.ma in
indice diretto della bearirndine del martire: gioocchio gonfio, ope.raziooe chirurgica da svegLio, a ma, singhiozzo ininterrorro, (<Aggiun gete gli. convolgimenti del sro1Tu1co, la perpetua nausea, gli amarissimi
\ omici, e soprarutro un male d'iorestino, alcrettanto piu atroce, quanco
meno a nominarsi deceme» 46. I.:attenzi.one per i mali dello sromaco e
delle viscere rimandano alla tradizionale manifesraziooe della sofferenza de! corpo vista alternativan1ente come espiazione dei dolo ri di
Cristo, come prova della bartaglia contra il demonio. 11 corpo umano, che Aresi paragonava ad un edificio, di ·enca per Brignole Sale se -

\
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gno tangibile 1ella potenza divina; al tempo stesso soggetto de! discorso e oggetto di s~p1enza persu_asi':'a 47 • La descrizione brignoliana della
m_orte del b~ato e un ch1aro nfenmento alla tradizione della lotta mist1ca contra il male:
Quando ecco tutto a un tratto, oh prodigio, ecco gonfiar horribilmente il viso a~ And!ea e tutto da una spaventevole negrezza ingombrarsi e co] rurbamento
degli occh1, e :on un nuovo aff~nno_ del pe_tto _dar segno di una nuova, intern a procellosa. confu~10ne. Restano sb1gottm tum gh astanti, e communicati vicendevoln_ie~te I par~n, convengono che i1 Santo, si come in vita haveva piu volte predetto,
sr ntrov1 a fiera zuffa con Satanasso, e del suo mortal timore quelli sian segni48_

Il corrispondente passo nel sermone di Aresi intercettava la crudezz~
_decesso,. sgretolandone i toni con un esempio di ricercata
amplificatzo, per cm dal viso irriconoscibile del beato fluisce

?el

sang~c _mera~iglioso che sembra purpureo fonte, che da candida neve sgorghi
verou~lia ru~ada, che ?o?ra de' gigli piova, picciolo rio di liquidi rubbini, che so'.
pra diamantJ scorra, d1st1l1ato corallo, che fra perle orienta]i si mesco]i bel cinabro a miniar candido avorio eletto, ostro pretioso, che candida Jana imp,orpori49_

_Brignole Sale, nonostante alcuni cedimenti alla metafora ricercata - il cor.l?o del beato Avellino e «nuova Salamandra nel fuoco, nuovo
monte Olimpo fra 1~ tempeste, nuova Aquila fra le folgori ... ».50; 0 i]
ca_va:1lo che 11 medes1mo cercava di domare era uno «scarenato, irto i
cnm tutto spuma le la~bra, e fumo le narici , e comere gli occbi ... », 1
- , vu?le per .le sue pred1cbe un tono di austera severita, l'elirninazione
de] ~1s0 della possibilita di groire; il predkatore de.Ve «diorio-nare i
denn, e rabbu~r ~ doss?, e sbiecar gli occb..o~ 2 e poi, in c7-es°ce:ndo,
evocare «_an~os: ~tra~t [_.:) tombe [ ... ] sentenze capirali [ ... ] spine, flagelli, croci, digmm, c1lia»153 • Siamo lomani dal rrattamemo sen suale del corpo fe~m0ile_ delle Instabilita dell'ingegno. In quello si
poteva leggere dell erotica rnconrro tra Venere e Marte, e a poco vale7

41

Per una lucidn unalisi dei morivi chi:: portarono Brignolc Sale verso l'ordine rdigioso

cir. J\J.ARlNI, ..! G. Brzgmh Sa!.e e l"oru1ori11 rucra, d i , pp. 12$1-l,i 1 e p1mim:
;~ Prnbubilmente 13 sceha di Brignole Sale, gesult:a, di pred!cs.re oelfo roccaforte degli avversru-1 ccauni. em motlvara dilla lucida nece,,,ltii di unirc le for1e cattolkbc operanci sul territo•
rio, cfo-ise ormni do oltre cioquanr'anni di rivn.licil.
41 Cic. da J\fo.RlNI . op. c,1., p. 141.
" A.G. BRJGNOLE. S,\1..£, p.,,,,gi,ic, sacn .. , ciL , /i, lod~def .B. Gaetano T~ne, p. I l.
45 Come scriveva ARES!, op. cit., p. 10.
46 BR!GNOLE SALE,

peril beato Andrea Avellino, p. 40.

" CTr:. S. BECKWinl, Chml'r .Body, Routledge, London 1993: S.M. Va., <:O De,ro,•s
N,w~eo, and Retirtonc,• in the A11tobiog~ap~y oJ_uabel d~ }t:ttiJ>, 1611-1(,, 2, Universi;y of
Mex.ico Press, Albuquerque 1996. Perl uiviol:1b, l11:1 ddcorpo la: llJlione misucn con Dio cfr. j.
TYT..US, B_eftoeen Two Fo,ber1; Terna o/ Avila ;md MyfliC11l d11iobiogrt1.phy, In 1/1/rrring ,1nd
VulnertJbi!,ty
III the Late Renomo11ce, Stnnfurd University Press S=ford 1993 pp }-l -79
48
BRIGNOLE SALE, Ponegirza... , cic., pp. 51-52.
,
• .
.
49
AFE.sr,InlodedelbeatoAndreaAvellino p.16 citatodaMARJNI op cit p 141
50 Ivi, P, 41.
'
'
'
., .
.
51 Ivi, p. 30.
52
Brignole Sale, II Satirico innocente, cit., p. 350.
53 Ivi, p. 352.
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va la goffa excusatio di Virginia - il gi~vane a c~i, n~lla sest~ giornata,
e comandato di descrivere ii quadro d1 Domemco Fiasella, 11 Sarzana,
che ritrae appunto rale incontro - per le ardire i.mmagini che si appresra ad evocare5~. Tale immagine rrova un analogo ancora nel I libro
del roman~o, quando Brignole ale p repai:a I entrata in scena di :/1.f addalena novella Armida nel temp io di alomone provocando, come
un «m~escoso naviglio [. .. ] non men fr_e~iato d~ bell'arte pen nell~
o d' in raglio ch e da pompa di prede ostili», «un a!ta meraviglia p~r _gli
occhi di cia cheduno>,J5 richiarnand0 indirettamen te la p1ttura gia lilt rodorra cl.a Vi rgin ie e guida al pec:ato nella ~a di _M~ddalena.5 6.
L'aurea ensuale apparsa nella cerza ~10rna~a dell Ins!a_bzlzta ,co_n 1~ _corona di quattro sonerti suLia flagdlaz1one d1 una cortigiana, e s1gmf~cacivamente ripudiara nel ID libro della Maria Maddalena con una 1n1mao-ine violenta in cui pero iJ oi ustiziere e anche peccacore: l'autoflaoellazione di Maddalena. Nel ; rimo caso sul «rnolle cergo [ .. .] ove la
~ferza empia fl agella,/ Grandine di rubini ~ppar ?isciolta; / Gia ~al Iivar la candidezza e tolta» ma la donna agli occhi del poera non e per
questo meno bella. Maria Maddalena invece si infli~ge i_ colpi e dalle
sue fe.rice non gorgano rubini, piuttosto i f1agelli «svisceravano l.e
bianche spalle»57 per completare l'espiazione delle colpe. Un locus rntico cruciale che t estimonia 1 incolmabilita tra le due ope.re e offerto
dalla visione delle cicatrici nei due episodi. Le cicatrici sulla schiena
ernno considerate fin dalla classici:ta un march i.o d'infamia58 . ei sonetti, quclle ferite che divorano il 'molle tergo' div~tano ~vid'onre' ,
e per non mostrarle la doll?a <~~on osera vo~~er m fyga _il dorso».
Nella .i\'Iaria Madd.alena le ctcat rm non ono prn un diabohco mezzo
per i.mpedi.re la fuga e n eppure spie ~'infamia ~ensl s~no_ 'onorare'
perche indica no una fuga sl, ma da Lucifer?. Nell In.rtabtlita la ~ randine di rubini' ematici che sgorga dalla schiena della donna non nesce
a inorridire il lettore ne lo intendeva, se subito dopo Brignole Sale avverte che nonostante la violenza delle azioni la donna «none men bella». I rubini assomigliano piuttosto al «sangue meraviglioso, ~- .. ], vermiglia rugiada, [ .. .] , picciolo rio di liquidi rub bini» di Ares1 che descrive il decesso del beato Avellino, allontanando la mente del lettore
dai crudi dettagli dell' episodic.

?i

' ' 13mc~N0l.E St\1.£, I.c uwab1/i1J. . rn • pp 169 70,
' ' 8l1.IC.NOL,!! . ,\LF., A/cn·a Mad1l11l,·11a. , cit.. 1. p. -17 , §§ 11 -1 19.
'• « 'picgavansi sLi ll e p,1mi le tll\'olc ddle p,u snporae libiclini chc fncesser anche con la
superficic pecair moi 1>rufondnrnonte pc:nndlo slcuno». "''• I. p. 73. § l 0

m. p. 3i111. S252.
.
.
t- -'l '
• · ·
Cfr. Ltvm, , JI, r,rhc cm1d1t1J, JI 2, .2. «tlli ex probrabmu sun <JUlsquc
1 memo etatm•

,. t,-i.
,,1

ces acceptas».
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Il tono piu cupo della seconda parte del romanzo e dei panegirici
rappresentano l'inevitabile conseguenza di una scelta morale prima
ancora che stilistica dell ' autore. Per contra.stare il 'belletto' straniero
(il concettismo) e spronare il suo pubblico, Brignole Sale doveva mostrare la realta in toni minacciosi. Usava le sue passioni per dominare
le passioni del suo uditorio; per eliminare quello che per lui - e nel romanzo ne aveva usufruito - era un 'fascio eccessivo di gigli, rose, viole' in un gesto di scarto dal concettismo e di esplicita affermazione
della centralita della lezione aristotelica sulle passioni. Il solo nominare un a passione sortintende l'intento manipolatorio che si vuole esercitru·e sul pubblico per la serie di emozioni che quella trascina con
se59. Siamo in presenza di un concetto politico in cui il discorso epidittico ha come obietrivo l' obbedienza, o meglio la volonta di creare
nella comunita una convergenza di intenti intorno ai valori che i suoi
membri condividono, in cui l'elemento politico e funzione ineludibile.
L'idea di oratoria sacra brignoliana non era certamente l'unica nella Genova secentesca. Negli anni precedenti alla sua ordinazione, Fabio
Ambrogio Spinola, anche lui gesuira, predicava con successo con tooi
piu pacati60 • Daniello Bartoli, che nel '42 predico neUa citta, metteva in
guardia contro la ' terribilita' dei toni, p opugnando un saggio equilibria comuukativo per cu:i poneva l'accento sull'importanza dell'eloquenza e dello zelo ma richiamava l' arrenzione sui pericoli de] 'furore
oratorio cbe non deve sostituire il 'fe1vo re' 61 . eUo stile di Brignole
Sale si riflettono echi delle prediche dell'autorevole genovese Giovanni
Paolo Oliva (1600-1681) 62 • Oliva, entrato giovanissimo nella Compagnia di Gesu (1616) fu predicatore famoso a Genova. Nel 1664 Brignole Sale lo udi predicare nella sua citta e in seguito p it) volte gli moscro l'arrunirazione per l'abilita predicatoria. Nella stesso anno 1664 divenne Generale e fu predicatore aposrolico per quattro papi. Pubblico
le sue pred:iche, soprattutto rivolte ai membri del collegio romano, in
numerosi volu.rni dal 1659 al 1682. Come Brignole Sal.e anche Oliva rifiuta il ciso - «Sco1ari religiosi scandalizzano se dissoluramenre o ridono
59

Cfr. Rhetorica, II.

60 Fabio Ambrogio SPINOLA , Compendia de/le meditazioni sopra la Vita di Giesu Cris/a

p~r=am gromo dttll'a11110, Genov~ 1652-3.
61 « ... anchc di voi. co= di Dio, si verifichi la scrfrtum d1 Dnvtd, Fuiguro ;,, pluurom Joc.•t
(PL 134). cioc cc,me spiego Sont' Agosclno: De fL7ronb11r 1rrig,111it. 1an 11.10m , s"m ba.lcm, ~,un
r,,Jgorl le ,•os tre parole, mG ne venga· pioggin. doe lagrime di pentiincnm, non ·uoco di sdcgnn .
in chi vi sente», BAR'l'OLI, op. cit. , pp. 105 ·106
6.1 Cfr. Dicriomrairt• d,: Sp;n·iualite, lkauchcsnc, Pori~ 1982, Xl , p. 66; 1'1. Fot~.11 gttm:r,1,
l~ Gi,w PaokJ Oliva tra obbedienz;, e di/ttsa dell'ordme, in Alli dd ",,w,·g110 •1 gcs:rit, /ra 1mpt!f/IO
religw.ro e potere poli!:co >1ttlw Rep11hblm1 di Ge11ova (G,•11ot'II 2-4 di~mbre 199 IY, n cum rli C.
PAOLOC□,

in «Quoderni Frnmoni ani», V (1992 ), pp. 29-40.
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o parlano»63 - e auspica le la.crime: «Cos1 si predica, movendo a lagrime e lagrimando. ll magisterio dell Evangelizzare e fumione da Serafini
che ardano, e non trattenimento da Parasiti che burlino»6-l. Proprio come il modello additato da Brignole Sale: «Volete ch'egli [Andrea
Avellino] v'insegni la onnipotentissima vim} dell'oratione? Ben potete
apprendere i modi da bellissimi libretti di meditazione, e da cento altri
divotissimi trattati, che con penna da erafino egli detro»65. Anche
Oliva mostra una attenzione rigorosa allo zelo del predicatore:

cisa ref~renz.a all~_funzione politica dell'oratore sacro, il gesuita acutamente nbad1sce 1 1mportanza dell' oratore sacro:

46

a' Vani, quando corretti non si arrendino, si chiuda la bocca; a gli Schernitori si
rinchiudano i carpi e s'incatenino le mani. [ .. .] Detesto l'effemminata e puerile
loquacita di chi profana i ragionamenti santi con descrittioni poetiche, con pompe accademiche, con allusioni favolose, con lunghezza di proemij, con languidezze di argomenti, con affettatione di parole, con lusso di profanita, con totale
mancamento di fervore e di spirito66 .

11 pulpito, anche secondo Oliva,

e profanato dall'empieta:

quali pregiudirii dceve ra la Ge rarchia ecclesiascica, guando i promulgatori delJ'E.
vangelio, divenur..i pubblici Tstrioni ne' Per_gami , mu tassero il Tempio in Tearro
... ? [. .. ] Ela Chiesa carrolica, :urolera. ua' Profer..i nel piu alto ufficio della D i•
vinita , non dico i cornici, ma scoppia.ndomi il cuore, dico i Muni , e perche cio
non dichiara la indignira del ·facto, s00 necessirnro a dire. i Buffoni? 67 •
M~1 l'atr~iriamento

none di semplice rifiuto ne di contraddizione tra il prepZ~nte bisogno di sottolineare lo zelo che deve animare
il predicatore e l' in evirnbile d isposizione retor~ca. L'ostinata _conc~ncrazione suJl'importanza del fe.rvore del pred1catore non d1ment1ca
secoli di insegnamenti, no□ ultima la lezione erasmiana di equilibria
per cui si puo dire c.be il modello di Erasmo abbia socchiuso la porta
che condurra al modello barocco e alle retoriche dell' espressione e
dei sentimenti sui quali lo stesso Oliva si era formato 68 . Con una pre<,l Su Oliva cfr.: G.P. OLIVA, Sermoni do•nl!Ji!ci dem p,w11tamcr.1e ,rallc. C(l.St' m111a11c delln
cm1,p11gma di G,•.d , 'Zaccuri:1 Con7.tmi, \11:nttiii l67J, senn_{} (\~c,mie at1//mnali J.1311<>
p.
162: C. CA.'\M1NATI, Tre /euere mcd1te J, A111011 G111lio Brig11ol,· Sale ,: ol~mi document, ml
Brit,111,/e Salt• gt•st111<1, in A1ito11 G,u/,o Br1g1ml<' Sat.· Ur. ritr<IUO /.,J/tmmo, J\111 de! Convegno te•

,·,1n,e/,

11u1osl n Genova, 11,12 aprile 1997, orn in "-'Ww.quaderni.net.
64 G.P. OLIVA, P,·cdiche Jc11., 11el polo:.zo ,.Jpostolico, G. Casani, Roma 1659, I, col. 352.
,., nm,:NOLE SALE, Pnucgmd • cit .. p. 36,
u, GP. OLtW,. Ptcdicbc .. cir., n, col 585
6, T\1 , I, cot }51. Cfr. con BRtGNOI-E ALE: «Nelle prediche, fuorche ii pull:'ito & il Cro:
cifisso, rutto il resoo em di Cornedrn: le messe, ove I.a brevitade garegg1ava con la mdec~nza.: gh
olinn mondL come l'anime de' Sacerdod. Le rcliquic de' Santi [ ... l oh scandruo? oh Babilonia?:,
~ij Cfr. M. M£\'ER, Hi.flair,: de 1.2 ,·hl'toriqu~ des grecs a nos jours, Le hvre de poche, Pans
1999, pp. 109.120.
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Ma si ~:"'ert~, che .io p~r vani non ho rnai inteso di tacciare gli eloquenti: anzi
null~ pm des1dero In ch1unque ragione, che vera facondia e soda dottrina. Delir~r~1, ~u~do non river~ssi chi usa_ maesta di stile, grandezza di amplificationi, vaneta d1 ~gu~e e_ f?rza cl argoment1. [ ... ] Senza sirnili oratori ne i sudditi rispetterebbero 1 Pnnap1, ne de' Principi si ubbidirebbe a' Prelati, e I' anima si trascurerebbono da' Pastori69 _

. Afferm~ poi che _i piu letterati «sogliono essere piu ferventi». I
suo1 sermom so?-? r~m_ate_ composizioni in cui non esita ad impiegare
metaf'?re, aml?lif1ca~1om: filatesse, endiadi, rapportazioni70. Tra i nu~eros1 esemp1, nell amb1to della descriptio personae prima esaminata,
il te1!1~ de~a boc~a interessa per la vicinanza con la 'guancia' di Aresi e
la re1frcaz10ne bngnoliana.
~on Oliv~ la ros~ ed. il giglio perdono il legame figurale con la
g~anoa: « ... s1 acclam1 chi germoglia, quando come Rosa si circonda
d1 punte, e quando, a guisa di giglio, si solleva dal loto»71 . I due fiori allar~an'? ~,area ~etaforica e diventano il simbolo della potenza purificatona d1vu~a. O~va sposta l' attenzione alla vicina bocca ma non per racc?ntare d1 os~n o perle. Per lui la bocca dei predicatori, con una deviaz10ne semannca rintracciata nelle Scritture, puo diventare un sepolcro:
Ma come tali parlatori sono molti nelle case bene istruite cosl convien
piangere, no1: tutti g!i alu1:ni ~i esse riuscire sl felicemente regolat/ nel ragionare.
Almeno negh anm d1 David, viveva in Gerusalemme chi tramutava la bocca in sepoltura per trasmettere da essa schifosi vermi e ossa marcite. Sepulchrum patens
est guttur eorumn,

Solo l'attenzione alle parole dei Padri puo riportare le bocche alla santita:
. . S~ le_cui angosce Giovanni Grisostomo piu tosto rugghio, che scrisse: Deh
Cnstlam, siate tesori e non sepolcri. Mettete fuora, qualora discoverte rubini e
topatii d'Evangelii prudentemente spiegati, e non cranii corrotti di p~rsuasioni
terrene, e carni verrninose di assiomi politici. Non sit ergo os tuum sepulcrum sed
thesaurus73.
G.P. OLIVA, Predicbe .. . , cit, I , col 585.
Per le prove di esercizio retorico nelle pagine di Oliva, cfr. E. SANTINI, I.: eloquenza ita•
lzana dal conetlzo trzdentmo az nostri giorni... , cit., p. 92 e sgg.
71 G.P. OLIVA, Sermoni domestici, cit., p. 242.
72 Ivi, p. 243, cfr. Sal. 5.
73 Ibid.
69

.

70
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La bocca e le labbra sono uno dei topoi letterari piu frequentati
dalla Maria Maddalena peccatrice e convertita. Brignole Sale, inizialmente, ha affrontato in termini simili ad Aresi la figurazione della
guan.cia. Anche la bocca cinnova quelle metafore luminose: e una con~hiolia (II, 148 20), ne escono catene d'oro (II, 155, 35), da baci ai
piedi di Cristo (I , 11 9. 302), 'celeste' (II, 133, 61). Ma la trattazione
e. pill ampia, analoga ai tani di Oliva. La bocca frequentemente simboleo-oia arteugiamenci cupi: e 'immanda' (II, 161, 2) , e una 'piaga' (II,
2 37, 275-i: III. 39-1. 31-1 ). un a ' immonda strozza' (III , 338, 217-9),
fonre di sgra levali odori (<<Mescolavasi per !'aria la deliziosa peste
d'arabi odari col lezzo d1e pirn ano bocche sboccate», I, 74, 182),
anche le labbra sono 'immonde' (I, 122, 309). Nei Panegirici sacri l'attenzione si concentra sulla consapevolezza dei pericoli di un' oratoria
nemica indicata come le 'sacrileghe bocche di Lutero' 74 . 11 romanzo
non poteva mantenere, come i panegirici, una costante atmosfera di
zelante religiosita. Tuttavia nel romanzo abbiamo concessioni al fervore religioso, al terribile, che anticipano la lezione di quelli. Concessioni al fervore pero che sono segno di una sensibilita religiosa che coniuga voloma di meraviglia e intimo bisogno etico.
E il moralismo cbe pervade sia l' opera sia l' atteggiamento politico di Brignole ale, un uomo che di fronte all'insofferenza per lo status quo dei 'giovani ar1srocracici genovesi di cui faceva parte, guardo
all'oligarchia per ricostmire J'identita della repubblica, e poi alla religione quando si rese canto che i suoi ideali politici non erano perseguibili75. Nel romanzo e nei paneg.irici il genovese si muove trail voluta ma pache volte rrovato ethos e il piu diffuso pathos, mostrandosi
in defi~tiva guidaro dalla lezione cantrariformistica. Questa mirava e sara anche la lezione del barocco - ad assimilate ethos e pathos, o
piu precisamente a creare consensa intorno alla nozione di sensibilita
che, per le derive semantiche che permetteva, consentiva ai sastenitari
dell' ethos di accettare piu am pie soluzioni espressive in nome delle
esigenze individuali di Eroore al tema della salvezza. 11 primate quindi,
per la scelta di privilegia.re l'efficacia aggressiva nella predicazione e
con buona pace delle i.nrenzioni di Brignole Sale, andava al secondo 76 .
Volendo ricercare 'adornamenco rutto sostanza' esprimeva implicitamente, con l'adornamento, la necessita di movere e delectare. Nel Satzrico - una precedente versione del Satirico innocente non distribuita -,

e

B. SALE, Panegirici . , cit., p. 18.
.
C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova nell'Eta Moderna, UTET, Torma 1978, p.
269; MARINl, op cit
76 MEYER, op cit., p. 153
7•1
75

scritta dopa il romanzo ma prima dei panegirici, diceva di volere camunicare la 'sostanza delle cose', non ii suana («i versi saran buoni assai s~ esprimeranno col lor sen o cio cbe dir pretendi, pur che rnal
uornno»7i) _In realra dal romanzo ai panegirici si uota J'affermar i di
una scelt~ ch~ propende a maggiore lineari ta e pressiva accomunata
alla cresc1ra d1 pathos. La triade passione. voce, pubblica daveva es!iergli de! resro ben nota per i lavori che, rra gli altri , Ludovico Ca rbone, Carlo Reggio, Nicola ' Caussin, Louis de Cressol les ave, ano dedicato all'actio e alla pronzmtiatio78 • Non e ca uaJe ]'auenzione di Brignole .Sale per le immagini del viso, della bocca, clegli occhi, co l Frequ_en~t nelle. sue pa~e ed avviameme gli argani piu studiati poic.he i
PIL: i:ilevana comurucarori delle passioni. e Brignole Sale s.i schiera
uffiaalmente su una posiziane di articismo in realta le sue opere mos~~o q_uai:ito la l~io?e della cbiesa fosse stata assorbira. L'insoppcimibile nchiamo di Bngnole Sale alla sincerica in J.etteramrn, ricenuta
essen~iale P<:t _1' artist~ \non. d~enticbi~o che l' arrisra per lui aveva il
c~mp1t? pa_litrco e c1vile di liberare dall asseivime.nta pali.r:ico), cam mma di pan passo al bisogno di efficacia comu.nicativa. La rensione rimase al momenco ~ella scelta re.ligiosa , un fa tca cruciaJe per compren ~ere 1~ coeren.za di. un uamo votato al perseguimemo dell'ideale pol.iuca di una repubb!1ca crisriana. L'ethos rimane in Jui al servizio del pathos, o megli:o affiancata ad esso, in un cammino che Li confande
svuotando di significato Ia volonta di distino-uerli ma in cui il mover;
0
assume iJ primate.
Nei sermoni di Brignole Salee di Oliva il fervore ed il furore sono mossi dal sentimenta della passione e temperati dalla consapevolezza della necessita di equilibria oratorio. E utile leggere l'introduzione al sermane 33 di Oliva prima citato:
Come ndle conve.rsaz:ioni domestiche chi parla di Dia sanrifica le case
dTgnario, cosf le schianta chi in esse curiosarncme ragiona. 11 cielo rremo ad
onore di Dio per le voci de' Serafini. Giovanni, ua· saluri ddla Ver!line s'imb'ian~o. I monaci arsero ndl 'ascoltare Basilio. All'incomro, per Ja \·ariera di nove!Je riterire, agghiaccio l'Ereruo di Doroceo. E dall'Eremo di Romualdo si appano Lm
fe.rvoro o cavaliere, ad esso arrivaro, udite le facecie d i due mon3ci viandanti.
L'austerita, l'umilta, l'indifferenza che prima tanto a noi piacquero, adoratori di
77

Ii Satirico, cit. , p. 316 .

. , /g L. CARB.ONE, Divimrs Ori,uu ()5 95 ); C. REGC!O, Onuor Clmmmms
(161.,J; N. CwsSrN,E.oque1111_ae sacrac er huma11ae para lie/a (l 6191; cd ii mug1,11ore L.
CRESSOLI.ES, \lccatw ,-.r
DE

11

.< ~ue de Pl!r/ccta orctom acdo,'.e el pro111mcu;1,'011e _( 1620). Cfr. M. f UMAROl,l, Lt: CL!rpI
;·O'J"e:11. Rheto_ru;ue Ju gme el ,,{e la uo1x a I'dge clamque, m «XVTic Sicdo,, 132 {l 98 I}, pp
- 37·264; P.-J. . U ZAR, La •·o,x au X\'Tle siicle, cit.. pp. 787,821 ; :\. KlBIIDI VAR,;,., La Rbitaru111e deJ Pamons ct !es Genres, in «Rhetorik». 6 ( l 9 7) pp. 67 •83 ,
~f/J11m:alcs,

13
STEFANO GIANNINI

50

quanto rrm·ammo nella Compagnia, perdono c pregio e sapore se lo spirito s'estingue, [ra' discorsi di secolo e tra n,a.raviglie alla Gloria. Affoghi percio nell'abisso dell'i.rn divina, con la .Marina evangelica al collo, chi de' figliuoli del Santo
Padre, con mocti mondani e con periocli babilonici, o scandalizza secolari o infredda religiosi79_

Lo stacco dai sermoni aresiani e evidente. Brignole Sale ed Oliva
volevano fuggire l'afferrazione p.romuovendo un sermone retto da ardente passione religjosa (ricordiamo nei lavori esaminati i cruciali 'radiatori di calore': Serafini, ardere vampe, fervore, fiamme, carboni,
fornaci, arsure per Oliva; Serafini, incendiare, vampe, fiamme, fuoco,
folgori, roghi per Brionole ale) in cui a ianesimo e attici:smo i contemperavano ma non i confondevano. A meta del secolo, la retorica
sacra - w1a volca arrenuaresi le in.temperanze che aveva causato quando non correrramenre imcrprerata - poteva coniugare ai mai dimemicati insegnamenti retorici, le medirazioni piu severe in Lma sintesi che
mirava aJl"'adornamenro mtto so tanza" reclamato a gran voce da
Brignole ale nelle pagine del Satirico innocenie. In seguiro, questa
nuova sen ibilira accancono gli ,lspeni meno dirertamente !egad alfim pegno ecico per coruugare austerira e gravir:1 di pensiero 'at docea:r, ut
delectet, ut flectar '1lO_ Cou i sermon.i di Oliva eravamo ormai al 1680
l'epoca d'oro della predicazione sacra si srava chiudendo. TI romanzo
iraliano era entrato in una crisi che durera ben piu di cento anni. Nel
1694, oltralpe, Goibaud du Bois aveva definiro la rerorica nefaste. La
querelle del! 'oratoria sacra era iniziara· nel nuovo ecolo non sara pju
l'etbos tuttavia a confromare il pathos: il logos era gi.a subentrato.
STEFANO GIANNINI
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G.P. OLIVA, Sermoni .. , cit. , p. 226.
SANT' A GOSTI NO , De doctrina christiana, IV,

xii, 27 (corsivo mio).

